





The Difference between Girls and Boys 
Toward Peers with Intellectual Disabilities
　 The Effect of Interacting with Intellectually Disabled Peers 　
Akiko Komori
The special Olympics (SO), an international volunteer organization providing sports 
opportunities for people with intellectual disabilities (ID), has promoted school  students’
introduction of a short-term school based SO program designed to further  understanding of 
SO and people with ID. The students’attitudes toward those with ID  before and after the 
program were monitored and analyzed with attention to the difference between girls and boys. 
After the school-based SO program, students’ recognition and competence assessment of peers 
with ID, positive interactions with them, and attitudes toward inclusion and understanding of 
the SO have all changed for the better, most significantly among girls. After a long term 
program held in a junior high school, on the other hand, there was no difference between girls 
and boys. The primary factor for increasing understanding of those with ID, over the short 


































あるが，その差はわずかであるとしている（Siperstein, Parker, Bardon, Widaman 2005b）．
　アメリカの知的発達障害者に対する意識に関する先行研究は，「知的障害者に対する社
会の理解と態度の変化（Social Acceptance and Attitude Change -Fifty Years of Research-）」




















れた小中学校の全て，長野県 1 小学校， 2 中学校，東京都 2 中学校，山形県 5 小学校，
4 中学校，合計14校を対象とした調査で，調査全体のサンプル数は3,977である．
　二つは，2007年度にA中学校における全学年を対象に，SO学校連携プログラムを実施
し，2008年度 2 年生 5 学級を対象として， 1 年間，知的発達障害者と学級ごとに継続的
に交流体験を行った調査である．筆者がA中学校の第 2 学年を調査対象としたのは，SO
学校連携プログラム実施前後調査協力校の中で，長期交流体験プログラムを実施した唯一
のケースであるからである．A中学校における調査は，2008年度 2 年生の 1 年生時，SO
学校連携プログラム実施前，授業時数 4 時限の同プログラム実施後， 2 年生時 1 年間交




















































































プレ 平均値女子 2.91 2.35 2.88 3.06 8.66 9.30 6.73 6.91
男子 2.83 2.32 2.93 3.06 7.99 8.18 5.95 5.67
合計 2.87 2.34 2.90 3.06 8.32 8.73 6.34 6.29
ポスト平均値女子 3.04 2.85 3.15 3.34 8.87 9.62 7.01 7.10
男子 2.86 2.65 3.17 3.23 7.89 8.44 6.16 5.73




























































































出所：筆者作成 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      （＊p<0.05, ＊＊p<0.01）
表 4　男女別プレテスト，ポストテスト，1 年後の会話経験






















































Ａ組平均点女子 2.50 2.15 1.92 2.77 7.75 6.21 4.29 4.29
男子 2.87 2.00 2.18 2.47 8.67 9.00 4.78 5.06
Ｂ組平均点女子 2.14 2.21 2.57 2.69 6.93 6.47 3.36 4.87
男子 2.95 2.50 2.95 3.26 7.50 8.38 4.40 5.67
Ｃ組平均点女子 2.73 3.20* 1.93 3.29 7.15 6.93 3.86 4.00
男子 2.59 2.44 2.88 2.89 7.12 5.89 3.32 2.74
Ｄ組平均点女子 2.79 2.60 3.27 3.00 8.20 7.50 5.53 5.63
男子 2.42 2.37 2.11 3.22 7.06 7.68 4.11 5.21
Ｅ組平均点女子 2.87 2.82 2.88 3.25 8.82 9.94 6.29 6.00
男子 3.22 3.06 3.17 3.61 7.65 7.89 4.67 5.11
出所：筆者作成．











































































































7 本稿では，SO学校連携プログラム（標準的には授業時間 4 時間）のようなプログラムを短期交
流と，筆者が別途行った調査対象である 1 年間継続交流プログラムを長期交流プログラムと規
定する．
8 本稿では，筆者の定量調査実施対象の小学校 5 年生から中学校 3 年生を，若年層と呼称する．
9 Siperstein, Norins, Corbin, Matsumoto, & Widaman, A National Study of Youth Attitudes toward the In-
clusion of Students with Intellectual Disabilities, University of Massachusetts Boston, 2005a.
対象：アメリカ合衆国26州68公立校5,860人中学生．
調査方法：授業時間に教室において，教員によりアンケート実施．
10 Siperstein, Norins, Yamamoto, Amano, Matsumoto, National Survey of Japanese Youth’s Attitudes To-
ward Peers with Intellectual Disabilities, University of Massachusetts Boston, 2005b.
対象：日本19都道府県38公立校4,300人の中学生．
調査方法：授業時間に教室において，教員によりアンケート実施．
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